


























































































（１）In April, at the start of this class, I felt _________________.





裕をもたせているので、気の利いた学生なら very nervousと２語にしたり、this class might be
hardや it was difficult for meなどと節にしたりもする。「（２）いちど、こんなことがありました。
英作文で ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ をやろうとして、なかなかできませんでした」では、try to
の後なので、何らかの動詞と目的語を考えなければならないが、それでも write an essayや do
my homeworkなど、自分の知っていることばで何とか欄を埋める学生が多いようだ。もちろん、








４ このアンケートの結果・分析については、Sarah Mason and Kaori Sakakibara, “Taking Charge of Stu-































Woman : Hey, Tom, I know it’s your first day, but we could really use your help.
（トム、初日なのに悪いんだけど、あなたの助けがどうしても必要なの。）
Tom : You got it.
（いいですよ。）
トムは颯爽とジャケットを羽織り、先輩社員の後に続いて部屋を出ていく。廊下で、





Woman : All this has to get out today.
（これ全部、今日じゅうに発送しないといけないのよ。）
Tom : Yeah... I don’t do shipping.
（ええと……、僕は発送の仕事はしません。）
すると女性は、彼をパソコンの前に座らせて、
Woman : Oh, no, no, no, it’s very easy, we use Fedex.com, anybody can do it.
（大丈夫、とっても簡単よ。うちはフェデックス・ドット・コムを使ってるの。誰
にでもできるのよ。）
Tom : You don’t understand... I have an MBA.
（おわかりでないようですね。僕はMBAを持ってるんです。）
Woman : Oh, you have an MBA. In that case, I’ll have to show you how to do it.
（そう、あなた、MBAを持ってるの。それなら私が使い方を教えてあげないとね。）
そして、ナレーションで例のスローガンが流れる。





１．a bit of（＝ a little of） ２．jam（＝ trouble） ３．shipping（＝ sending）
次に、CMを音声だけで聴き、キーとなるいくつかの語句が出てくる順にチェックをしていくア
クティビティを行う。この CMでは、
use your help → a bit of a jam → get out today → don’t do shipping → very easy




１．A woman comes into a young employee’s office and asks a favor.
（女性が若い男子社員のオフィスに入ってきて頼みごとをする）
―７５―
２．Both the woman and the man leave his office.（二人でオフィスから出ていく）
３．They go into the shipping department.（二人は配送部門にやってくる）
４．The man sits down at the computer desk.（男子社員は PCの前に座る）
５．The woman shows the man how to use the computer.（女性は男性にPCの使い方を教える）
加えて、シーンについての Q&Aを行う。
１．Q : What does the young man do when he leaves his office?（男性はオフィスを出てから
何をしたか）→ A : He puts on his jacket.（上着を着た）
２．Q : What does the young man do as he is walking along the corridor?（男性は廊下を歩き











１．I know it’s your first day, but we could really use your help.
２．Thanks, we’re just in a bit of a jam.











































１．automotive（＝ of cars） ２．compose（＝ write） ３．opportunity（＝ chance）
４．bother（＝ trouble） ５．solely（＝ simply）
（部分的な聴き取り）
my name → forty-seven → the automotive industry → composing an e-mail
―７７―
→ Phil and Bob → I am gay → more open and honest → why bother?
→ in the state I live in → a little scary
（あらすじ）
１．A man is walking among automobile bodies in the factory.
（男性が工場の自動車の車体のあいだを歩いている）
２．The man is writing something on a memo pad with a pen.
（男性はレポート用紙にペンで何か書いている）
３．The man is talking to the camera looking at the memo pad.
（男性はメモを見ながらカメラに向かって話しかけている）
４．The man is reading his message on the memo pad.
（男性はメモに書かれたメッセージを読んでいる）
５．The man is typing his message on the keyboard of the computer.
（男性は PCのキーボードで彼のメッセージを打っている）
６．The man is talking to the camera again.
（男性は再びカメラに向かって話しかけている）
７．The man is walking outside the office.
（男性はオフィスから歩いて出ていく）




My name is Steve. I’m４７. I work in the testing area of the automotive industry. And right now
I’ve been composing an e-mail I am going to send to my boss and my boss’s boss. It says, Phil
and Bob, I wanted to take this opportunity to let you know that I am gay. I’m taking this action
in order to be more open and honest about who I am here at work. People would ask, “Why
bother?” “Why bother?” is because I am lying about myself if I don’t. At the same time, I could
be fired in the state I live in solely on the basis of being gay. So, that’s ah ... that’s it. It’s kinda ...
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